














庫）所蔵の英語訳『ギリシア詞華集』（書架番号 [302]The Greek anthology : as selected for the use 
of Westminster, Eton and other Public schools / literally translated into English prose, chiefly by George 
Burges, to witch are added Metrical Versions by Bland, Merivale, and others, and an index of reference 






×284 - Cicada, Spider ＋ 
×293 - Died locust
×295 - little girl's grief
　329 - pretty fancy on a dead boy
×345 - Myro
　370 - tricking 
　391 - Gwan-hodoki
　412 – dolls offrend is wrong
　436 – Impermanency
　442 – frog
×458- not only 
　460 – bee

















A spider having woven its thin web with its sli(m) feet caught a tettix, hampered in the intricate net, 
did not however, on seeing the young thing that love music, run by it, while making a lament in the thin 














ていた昆虫を表した詩（represents the insect caught in a spider's web and crying there until the poet 
－ 204 － － 205 －
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himself came to the rescue）」という導入とともに引用されている。これだけならば単なるギリ
シアの詩の紹介に終始するのであるが，この詩を引用した後でハーンは，「極東の詩人たちと
同様，ギリシアの詠み手たちはセミの無害さをとりわけ称揚していた（Like the poets of the Far 













　No more with wings shrill-sounding shalt thou sing, O locust, along the fertile furrows settling; 

















compassionating the insects of autumn, and lamenting for their death）」（443頁）と，その詩情の相
同性に言及しながら引用されているのである。
2－3．295頁および345頁


















　For a locust, the nightingale amongst ploughed fields, and for the tettix, whose bed is in the oak, 
did Myro make a common tomb, after the damsel had dropt a maiden tear; for Hades, hard to be 
















　For a locust and a tettix has Myro placed this monument, after throwing upon both a little dust 
with her hands, (and) weeping affectionately at the funeral pyre; for Hades had carried off the male 









という名前の女性詩人によって作られたものである（Here is a little poem 2600 years old, written 
by a Greek girl of Sicily, a poetress named Anyté）」（440頁）と述べていることである。ハーンは
この詩を引用した後でも，「（How freshly do the tears of this little girl still shine to-day ― after the 


















　Not only sitting upon lofty trees do I know how to sing, warmed with the great heat of summer, 
as unpaid minstrel to wayfaring men, and sipping the vapour of dew, that is like woman's milk. But 
even upon the spear of Athené with her beautiful helmet will you see me, the Tettix, seated. For as 
much as we are loved by the Muses, by so much is Athené by us. For the virgin has established a 







る（more definitely about the relation of the insect to the Goddess of Wisdom）」詩として紹介してい
る（441頁）。ハーンによれば，「セミはギリシアのある地域では宗教的な崇拝を受けており，
知恵の女神のお気に入りの昆虫であったと信じられていた（the cicada received religious respect 
in same part of Greece; it was believed to be the favourite insect of the Goddess of Wisdom）」（441頁）
と述べている 12）。
2－5．460頁







　No longer rolling myself over the level part of a bough with long leaves shall I delight myself, by 
singing out the song from my quick-moving wings; for I have fallen into the savage hand of a boy, 
【写真 6】
－ 208 － － 209 －
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ということを諸君に言わなければならない（if little girls in old Greece were so tender-hearted as 
this, I am sorry to tell you that little boys were not）」（440頁）と前置きしたうえで，「今日の東京
の少年たちのように，彼ら（古代ギリシアの少年たち）も，セミを捕まえて情け容赦ない（They 



























の詩人は中国の哲人と完全な相同性を示す（on more than one point the Greek poet and the Chinese 




certainly go back to the old Greek literature in order to find a poetry comparable to that of the Japanese 
on the subject of musical insects）」（46頁）ことを述べたうえで，メレアグロスのキリギリスに
関する詩をギリシア詩の中でも最も美しい詩としてそのさわりの部分「おお，キリギリスよ，
不眠の慰めよ，声のより糸を織りなし，そぞろ歩きを誘う（O cricket, the soother of slumber… 
weaving the thread of a voice that causes love to wander away!”）」を引用している。この詩もまた
英訳版『ギリシア詞華集』の該当頁に傍線の書き込みのあった詩であり，『講義録』でも引
用されているもので，講義の中ではハーンはとりわけ「声のより糸を織りなす（weaving the 
thread of a voice）」という表現を「この虫の声を夜聞くことで詩人はその悩みを忘れることが
できる。「声のより糸」という表現は，小さなこの虫の「かそけき」特質とでも今日我々が呼
びうるものをいみじくも表現している（Listening to the charm of the insect's song at night the poet 
is able to forget his troubles. The expression, “thread of a voice”exquisitely represents what we would 
call to-day the “thin” quality of the little creature's song）」と詳しく解説している（439頁）。またハー
ンはこのメレアグロスの詩の末尾の「お前の口に合わせて小さく切り取った露の雫と新鮮なネ
ギを見返りに贈ろうという誓い（promise to reward the little singer with gifts of fresh leek, and with 
“drops of dew cut up small,”）」を，「奇妙に日本的なものに思える（sounds strangely Japanese）」
と述べている。
　次に引用されるのは，アニュテのセミとキリギリスの死を詠んだ詩であり，「呵責なきハー
デスが彼女の愛玩物を奪った（Hades, hard to be persuaded, had taken her playthings away,）」ため
に　ミロがその死を嘆いて墓を作ったことを，「日本の子供の生活には馴染みの深いものであ
る（familiar to Japanese child-life）」と述べている（WLH, p. 46）。この詩もまた『講義録』でも
言及されているものであり，ハーンはここでも『講義録』と同じように，「2700年を隔てても
彼女の涙が如何に生々しくこぼれていることか（how freshly her tears still glisten, after seven and 
twenty centuries!）」と驚いて見せている 12）。以下このエッセイでは，「日本の少女が今日でもそ
の墓の上に小さな石を置く（the little maid of Nippon would do to-day, putting a small stone on top 
to serve for a monument）ことを説明しているが，さらに「しかし日本のミロはさらに賢く，墓
－ 210 － － 211 －
富山大学人文学部紀要 ラフカディオ・ハーン旧蔵書『ギリシア詞華集』英語版の書き込みについて　②
の上にさらに念仏を繰り返し唱えるだろう（But the wiser Japanese Myro would repeat over the 
grave a certain Buddhist paryer.）」と付け加えている。
　これに続けて引用されているのは，クモの巣に捕らえられて，「詩人によって解放されるま
でそのか細い脚で嘆いている（making lament in the thin fetters until freed by the poet）」セミと，「背
の高い木の梢に留まり，夏の酷暑に身を熱くして歌を歌う旅人たちの無給の吟遊詩人，女の乳
に似た露の蒸気を啜る（unpaid minstrel to wayfaring men” as sitting upon lofty trees, warmed with 







から竪琴の旋律を奏でる（Thou vocal tettix, drunk with drop of dew, sitting with thy serrated limbs 









種類は確かに音楽的（Some varieties are truly musical）」であるものの，「大多数は驚くほどうる
さく，あまりにもうるさいので，その生み出すキイキイという音が，夏の多大なる責苦の一つ
と考えられている（the majority are astonishingly noisy – so noisy that their stridulation is considered 
one of the great afflictions of summer）」とまで述べられている。随筆家ハーンはここで，「した
がって，日本の数多くの詩の中に先に引用したエヴェヌスの詩に比肩しうるものを見つけるこ
とはできなかった（Therefore it were vain to seek among the myriads of Japanese verses on semi for 















“caught by a boy” the poet might equally well have observed – this being a much more  frequent cause 




　Here I may remark that Japanese children usually capture semi by means of a long slender 
bamboo tipped with bird-lime (mochi). The sound made by some kinds of semi then caught is really 















－ 212 － － 213 －
富山大学人文学部紀要 ラフカディオ・ハーン旧蔵書『ギリシア詞華集』英語版の書き込みについて　②
ついて語っている（The old Greek poets who actually describe insects as producing music with their 
wings and feet, nevertheless speak of the “voices,” the “songs,” and the “chirruping” of such creatures 
– just as the Japanese poets do）」（WLH, p. 50）と述べ，最後にメレアグロスのキリギリスに関す
る詩の一節を「おお汝羽を打ち震わせて竪琴の音色を自ら真似，肢で声を出す羽を叩いて何か
心地よい旋律を奏で私を慰めておくれ（O thou that art with shrill wings the self-formed imitation 






































4）ハーンの講義録については，Complete lectures on poetry by Lafcadio Hearn, edited by Ryuji Tanabé, 
Teisaburo Ochiai and Ichiro Nishizaki, Tokyo, The Hokuseido Press, 1934. （以下，『講義録』とする）
により，頁数のみを示す。この言及は，『講義録』443 頁にある。
5）前掲拙稿「ラフカディオ・ハーン旧蔵書『ギリシア詞華集』仏訳版の書き込みについて―昆虫譚と幽
霊妻をめぐって―」『富山大学人文学部紀要』第 66 号，2017 年 2 月，181 頁を参照のこと。
6）ヘルン文庫所蔵のフランス語版『ギリシア詞華集』は，書架番号 [1641] と [1642] Anthologie 
Grecque, Tome I-II, traduite sur le texte publié d'après le manuscrit palatin par Fr. Jacobs, avec des 










霊妻をめぐって―」『富山大学人文学部紀要』第 66 号，2017 年 2 月，181 頁を参照のこと。
11）沓掛によれば，アニュテはミロ（モイロ）と同時代の人であり，モイロが前 300 年頃の人であるか
らアニュテも前 300 年頃の人であるということになり，ハーンの書き込みの BC700 という数字は有効
性を持たないことになるが，ハーン自身は何らかの典拠によりアニュテの生年（またはここで引用され






14）  以下，エッセイの引用は，Works of Lafcadio Hearn, vol. 10, Shadowings and A Japanese Miscellany, 
Boston and New York, Houghton Mifflin Company, 1922. により，以下書名を慣例に従って WLH とし，
頁数を示す。
15）アナクレオンの詩の引用の末尾に原文では脚注がついており，「この詩および他の『ギリシア詞華集』
からの引用については，私はバージェスの翻訳に依拠した（In this and other citations from the Greek 
anthology, I have depended upon Burges' translation）」（46 頁）とあり，この箇所の記述についてバー





16）ここでその年代が書き込みおよび『講義録』の 2600 年から 2700 年に増えているのは，効果を考え
て誇張されたためであろうか。
17）これについては拙稿「ラフカディオ・ハーン旧蔵書『ギリシア詞華集』英語版の書き込みについて　
①」『富山大学人文学部紀要』第 68 号，2018 年 2 月，159-160 頁を参照のこと。
18）ここでもハーンは，他の発句（俳諧）の紹介と同様，まずその音写をアルファベットで示し（Ana 
kanashi! / Tobi ni toraruru / Sémi no koë / RANSETSU），それに続けて英語で内容を説明する（Ah! 





本の詩瞥見」をめぐって―」『富山大学人文学部紀要』第 67 号，2017 年 8 月，153-167 頁を参照のこと。
本稿は，科学研究費補助金（16K13215）の助成による研究成果の一部である。
